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れらの男子をみると，草売 ・馬買 ・味噌売 ・葱売等は筒袖の上衣lζ細帯，又は膝までの丈で幅のせま
い袴をはいており，鱗売は胸紐のついた直垂様の上衣を若ている。女子をみると，白布売 ・心太売 ・
もち売(第4図)は小袖jζ帯を締めたままの姿であるが，すあい ・桂女 ・扇売 ・たち君 (第S図)の
ように，小袖の上iと小袖をかつぎにしたものや，或は肩からずらしているものもある。泣不動縁起に
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中島室町時代ω被服の性格 - 63-

























きζえたらんには，是音曲の幽玄なるぺし。舞はよくよくならひて，人ない のかかりうつ くし く
て， しづかなるよそおひにて，見所おもしろくば， ζれ舞のゆふげんにであるべし。」と云っている
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-66- 被服学
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中島 :室町時代の後sfl.の性格 一回 一
SUMMARY 
When we study the history of clothing， we must point out the special features of each 
era in connectioo with the historical and social backgrouod. 
The purpose of our study is to throw a light 00 these features by means of studyiog 
the materials used in Muromachi era through Emakimono (scroll.painting)， portraits and 
document. Our second aim of the study is to reveal the meaning of the features in 
relation to the people's aesthetic sense in that period. 
The present study showed that the development of Kosode mode in this era originally 
rose from a田 cialdemand in simplification of clothing， but the mode itself had a oew 
expression of beauty aod laid a fouodatioo for further developmeot of the mode. 
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